Morphological features of non-culprit plaques on optical coherence tomography and integrated backscatter intravascular ultrasound in patients with acute coronary syndromes by 前島 信彦
 学位論文の要旨 
 
Morphological features of non-culprit plaques on optical coherence tomography 
and integrated backscatter intravascular ultrasound 













Department of Medical Science and Cardiorenal Medicine,  
Yokohama City University Graduate School of Medicine 
横浜市立大学 大学院医学研究科 病態制御内科学 
 
(Research Supervisor: Kazuo Kimura, Professor)  
(研究指導教員：木村 一雄 教授) 
 
(Doctoral Supervisor: Kouichi Tamura, Professor) 
（指導教員：田村 功一 教授） 
学位論文の要旨 
 
Morphological features of non-culprit plaques on optical coherence tomography and 

















ションを施行した 150 症例の 150 病変を対象とした．いずれも冠動脈形成術前に光干渉断
層法により病変性状の評価を行い，血栓形成、プラーク破裂，thin-cap fibroatheroma(TCFA)
の頻度，および線維性被膜の厚みを測定した．病変は，急性冠症候群責任病変が 73 病
変，急性冠症候群非責任血管病変が 32 病変，安定冠動脈疾患責任病変が 45 病変であり，
それぞれ ACS-C 群，ACS-NC 群，SAP 群とした．血管内超音波（IVUS：intravascular 
ultrasound）が可能だった 95 例では各病変で最少血管内腔面積部位を中心として 10mm を
観察し、integrated backscatter (IB)-IVUS で計測した lipid，fibrous，dense fibrous，calcified
の体積の割合を求めた。 
 
【結果】血栓形成の頻度は ACS-C 群で他の二群と比較して高率で(ACS-C vs ACS-NC vs 
SAP, 86 vs 16 vs 22%, P<0.01)，プラーク破裂と TCFA の頻度は ACS-C 群，ACS-NC 群，
SAP 群の順で高かった(ACS-C vs ACS-NC vs SAP, 52 vs 25 vs 18%, P<0.01 and 67 vs 41 vs 
20%, P<0.01, respectively)．線維性被膜の厚みは ACS-C 群および ACS-NC 群で SAP 群より
薄かった(ACS-C vs ACS-NC vs SAP, 60 vs 81 vs 114 μm, P<0.001)．IVUS によるサブ解析が可
能だった 95 病変では，ACS-NC 群では SAP 群と比較して脂質プラークの割合は有意に高
く(ACS-C vs ACS-NC vs SAP, 56.3±11.0 vs 59.9±11.2 vs 50.1±13.9%, P<0.05)，線維性プラーク




とが報告され，”pan-coronary process”として知られている(Asakura et al, 2001)．さらにこう
した責任病変以外のプラークは冠動脈イベントの高リスクであることが報告され(Goldstein 
et al, 2000)，こうした病変に積極的に血行再建を行う治療戦略が臨床予後を改善すること
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